




























An Illustrated Magazine of Japanese Life as Folk Material: Its Information
Gathering and Editing Frameworks and Local Folklore Depicted
Abstract：Fuzoku Gaho, or Illustrated Magazine of Japanese Life, includes myriad illustrations 
with diverse styles, historical backgrounds and themes. Since many illustrators, professional 
writers and local amateur writers were involved, the editing process was quite complicated, in 
turn making it difficult to evaluate the value of the magazine as a reference material. This paper 
will look at some of these illustrations that mainly depict the lives of local people by certain 
illustrators, with the aim of assessing their value.
　To do so, the background of the magazine needs to be explained first. Launched by Kenzaburo 
82
Azuma after mastering litho printing techniques, the magazine quickly attained widespread 
popularity. It was distributed nationwide, and the publisher soon began to receive information 
about local folk life throughout Japan. During their meetings, the editors scrutinized what local 
amateur writers wrote and decided which writings to include in the magazine. Illustrators 
produced pictures according to the editors’ instructions. When conducting interviews in distant 
locations, the illustrators accompanied the editors, with the former making sketches while the 
latter examined the local folklore.
　Articles and illustrations created in this manner reflected the views of editors who kept records 
of local life, and because the editors and illustrators worked closely together, the scenes to cover 
were appropriately selected, and the layout of each illustration, including the motif and landmark, 
was precise. In this way, no matter who drew the illustrations there was no significant difference, 
and instructions by the editors helped maintain a certain level of consistency.
　While some scenes or objects may have been intentionally omitted from the illustrations for 
social or political reasons, the illustrations published were accurate representations of the folklore 
and incidents of the time. The illustrators had to rely on their creativity when drawing war and 
disaster scenes since there was no way to experience such phenomena first hand. They depicted 
local folklore by visiting an area, gathering information and drawing illustrations based on their 




から大正５（1916）年３ 月に最終号を出すまで、27 年間にわたって通巻 478 号を数えた。ただ、増































































「石版 / 公版 書画図 銀座三丁目 彫刻会社
石版 / 銅版 書画図 呉服町 玄々堂
（略）
銅版 仝 銀座二 安藤橘六
（略）



























































ている。それによると、明治 27（1894）年は 135020 部、明治 28（1895）年は 118397 部、明治 29（1896）
年は 117719 部、明治 30（1897）年は 111989 部、明治 31（1898）年は 90589 部である。比較のため
に、当時人気を博していた『団団珍聞』の発行部数は、明治 27（1894）年は 139666 部、明治 28（1895）
































































































治 31（1898）年の日本美術院創立第１回展から毎回出品し、第８回に「野路雨」、第 10 回に「富岳」




















































































































画報』を始め、雑誌や書籍の挿絵を担当する傍ら、明治 34（1901）年には第 11 回日本絵画協会・
第６回日本美術院連合絵画共進会では「美人観楓」を出品し三等褒状を受賞している。
94











































































『風俗画報』第 23 号には、吉田の火祭の当時の様子を示す「山梨県吉田火祭の図（図 6-1）」が収
録されている。この挿絵を描いた絵師は佐藤一林という人物である。無名の絵師で出自は残念ながら
不明ではあるが、第 20 号から末期の第 452 号まで挿絵や記事を多数投稿している人物である。































 図 6-4　「祭礼に参集する群集」 図 6-5　「提灯を持った人物」
 「山梨県吉田火祭の図」トリミング 「山梨県吉田火祭の図」トリミング
   
 図 6-6　「提灯を持った巡査」 図 6-7　「帽子を被りステッキを突いた人」 図 6-8　「髷を結った人」
 「山梨県吉田火祭の図」トリミング 「山梨県吉田火祭の図」トリミング 「山梨県吉田火祭の図」トリミング
   
 図 6-9　「手ぬぐい被り」 図 6-10　「出店を鬻ぐ様子」 図 6-11　「鳥居と社殿」















































































 図 11　「富士山北口鎮火大祭図」 図 12　「富士山北口全図鎮火大祭」
 年未詳（『国指定記念選択無形民俗文化財 明治 30 年（『国指定記念選択無形民俗文化財
















































    
 図 14-2　「小さな箒」 図 14-3　「後ろ向きで腰掛ける女性」 図 14-4　「骨抜き作業をする女性」
 「煙草葉巻室の図」トリミング 「煙草葉巻室の図」トリミング 「煙草葉巻室の図」トリミング
  















































17-2・図 17-3）が吊るされている。右側（図 17-2）には「嗚呼大哉」、左側（図 17-3）には「皇宗
威徳」の文字が記され、それぞれ絵画が描かれている。
図 17-1　山本松谷「三河国一色の大提灯祭」『風俗画報』第 216 号
  


























































































（１） 拙稿（2017）「歴史民俗資料としてみる『風俗画報』の再検討 ―挿絵に描かれた様々な事物の分析から ―」




















・石井和帆（2017）「歴史民俗資料としてみる『風俗画報』の再検討  ―挿絵に描かれた様々な事物の分析から ―」
『非文字資料研究』14 号 神奈川大学日本常民文化研究所 非文字資料研究センター
・石井和帆（2018）「民俗学確立以前における図像資料の検討―民俗資料としてみる『風俗画報』に内包される








・東陽堂（1890a）『風俗画報』第 13 号 東陽堂
・東陽堂（1890b）『風俗画報』第 23 号 東陽堂
・東陽堂（1897）『風俗画報』第 152 号 東陽堂
・東陽堂（1898a）『風俗画報』第 172 号 東陽堂
・東陽堂（1898b）『風俗画報』第 176 号 東陽堂
・東陽堂（1898c）『風俗画報』第 178 号 東陽堂
・東陽堂（1900a）『風俗画報（皇太子殿下御慶事千代乃祝）』第 211 号 東陽堂
・東陽堂（1900b）『風俗画報』第 216 号 東陽堂
・東陽堂（1905）『風俗画報』第 326 号 東陽堂










・山本松谷 他（1956）「明治の週刊紙 " 風俗画報 " をめぐつて ( 座談会 )」『美術手帳』113 号 美術出版社
